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Abstract
In this paper, we report case studies from overseas visits on fostering teaching skills for ICT 
use in teacher training courses and other programs. Through this survey, we conducted interviews 
and observed classroom teaching in six countries. Several characteristic cases were selected and 
are introduced in this paper concluding with a summary of the case studies.
A topic of debate is what kind of classes should be taught in the university teacher training 
courses in order to foster teaching skills for ICT use, and here, useful examples as reference for 
future teaching in Japan are the teaching method adopted by Monash University in the State of 
Victoria in Australia where the students get to try out various ICT tools, and the teaching method 
at University College Capital in Denmark using active learning. However, with both teaching 
methods, the costs for preparing such classes by teachers are anticipated to be large, and therefore, 
one key point will be how to go about mitigating these preparation costs. The National Institute 
of Education in Singapore has adopted a method of teaching university classes by teaming up 
experts in ICT technology and support staff with faculty members to incorporate such a method 
into the curriculum. If such a structure is established, this will lead to reducing the burden on 
faculty members.
In this survey, in addition to the perspective of teacher training, a number of examples were 
collected from the perspective of promoting ICT use in schools. One of them is the case of New-
castle Junior/Senior High School in the United States. The principal observes classes every week 
and endeavors to share good examples with the teachers. This is a method which does not involve 
high costs and causes action for ICT use to be taken right away with little preparation.
Through this survey, it has become clear that all teacher training schools and ICT implementing 
schools are facing difficulty in catching up with and incorporating ICT, which is evolving day by 
day, and it appears that each situation is one of trial and error. One thing in common seems to be 
that even if the use of a specific tool is taught, it is quickly rendered obsolete, and therefore, once 
a tool or service is needed in the teaching, it is important to prepare measures or a support envi-
ronment enabling the teachers themselves to learn what they need. In other words, this means 
creating an environment where teachers are able to teach each other, preparing online training, and 
arranging technical support staff. Regarding ICT use methods, it is important that teachers adopt 
a stance of learning together with the students. Here, the case of Australia is helpful.
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2017 年 2 月にアメリカ合衆国ペンシルバニア州にある州立の教員養成大学のスリッパリーロ
ック大学（Slippery Rock University of Pennsylvania）を訪問し，同大学の山本順子先生が行って
いる「教育工学」の授業についてインタビューした。このクラスは，1 回に 30 人くらいのクラ
スで，1 週間に 2 回，全 30 回を 15 週で行う授業である。これから教員資格をとろうとする学部




を進めている。この授業では，TPACK（Tech, Pedagogy and Content Knowledge）の枠組みを使っ





















2017 年 2 月にアメリカ合衆国ペンシルバニア州にある公立の中学・高等学校であるニューキ
ャッスル中学・高等学校（New Castle Junior/Senior High School）を訪問し，学校の授業の様子
を観察したり，校長や教員から ICT 活用で工夫している点について説明を受けた。この学校は，
スリッパリー大学の山本先生から ICT 活用教育に成功している学校であると紹介を受け，訪問
す る こ と と な っ た。 ま た，STEAM 教 育 の 実 践 も 特 徴 的 で あ る。STEAM と は，Science, 
Technology, Engineering and Mathematics の頭文字を取った STEM に Art を加えたもののことであ
る。この STEAM 教育にも積極的に ICT 活用を行っている。例えば，コンピュータを活用して
シューズのデザインコンテストに挑戦するアートの授業や （図 2），ロボットコンクールに挑戦す
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2018 年 3 月にシンガポール唯一の教員養成機関である国立教育学院（National Institute of 
Education （NIE））を訪問した。この機関における教育活動の ICT 活用支援を行っている部署，
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2.4	 モナッシュ大学
オーストラリアは，教育制度や教員養成が，州ごとに大きく異なるので，どの州であるかが重
要である。今回，2018 年 3 月に調査したのは，ビクトリア州にあるモナッシュ大学 （Monash 
University） である。ビクトリア州における教員養成は学部レベルで行われ，教育現場での ICT 
活用のための前提条件としてのインフラ整備などが，日本と似たような状況であるため，ここで
の授業の実践方法は，日本でも参考になるのではないかと思えた。













































College）では，Simon Skov Fougt 氏にインタビューを行った。彼は，この学校の教員であるが，
今は学生は教えておらず，研究のみを行っているとのことだった。フォルケスコーレ教員歴 12 
年，出版社で働いた経験もある。博士号取得後，現職に就き，専門は教員能力開発等である。









































アブサロンには，4 つのサービスがある： Education Program，CFU（Center for Undervisningsmidler; 
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きる予定で，2017 年 8 月に政府から提案された話で，3 年以内に正式教科にするべく進行中で

































ジェクトを 2 つ（例：英語とデンマーク，数学と体育など）行う。2 年になったら，サブジェク
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